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 We carried out X-ray diffraction measurements for several ice samples taken between 577m and 3025 m depths of the 
Dome Fuji ice cores, Antarctica, to investigate the strucutral feature of the ice crystals of the Dome Fuji ice core. We obtained  
the rocking curves of several reflections and the lattice constants a and c from the measurements on these ice samples. Several 
peaks attributed to subgrains were observed in each grain of  rocking curves of several reflections  section samples in the 
rocking curves. Both lattice constants a and c were larger than those of the ice crystal prepared in the labolatory. However, the 
















 格子定数の測定では、個々の結晶粒に対して少なくとも 4 つ以上の異なる格子面間隔を行い、六方晶の氷の a 軸および
ｃ軸の格子定数 a、ｃ を求めた。a、ｃ とも概ね実験室で作製した氷に比べて格子定数は大きかった。しかしながら、両者の
深さ依存性は異なり、a は深さが深くなるとともに増加するのに対し、ｃ は深さが深くなるとともに減少した。このような違いは
氷床中の氷結晶の結晶 c 軸方位が深さが深くなるとともにコア軸方向にそろってくることと関連していると考えてきた。しかし














Figure 1 ドームふじ深層コア（深さ 2624m）の
氷結晶の(10-12)反射のロッキングカーブ． 
Figure 2 ドームふじ深層コアの氷結晶の格子定数の平均値の深
さ依存性．実線および破線は実験室氷の格子定数とその誤差．
